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9巻2／3号 水上 Couvall鵠oxinの心臓作用 117
た頻度も少なかった。丁波高の滅じ方と投与量（％LD＞と
の関・係は大体Digitoxinの時に似ている。
結 論
　．1．モルモットの静脈内に5分おきにConvallatoxinを
注射し心電図撮・影を行い，投与量と心電図上の変化との関
係を観察した。
　2．Convalla七〇xin投与量が致死量の約1／10ないし1／5
（10～20％mo）の時に心電図に．変化が始まり，．増量に伴な
ってこの変化が著明になった。
　3。著明な変化はPQの延長とT波高の減少並びにST
．の下降であった。比較的軽度のRR延長とQTcの減少と
が同時に見られた。
　　4．60％LD或は．それ以上の量において，　PQの極端な
延長：に次いで房．室プロソクが起つた。T波高は40～60％
LDの量において完全に消失し，時に2相性となった。
　　5．％LDと心電図変化との関・係から見ると，Convalla－
tQxinとDigi七〇xinとの開には本質．的な差i異が認められな
かったが，変化の程度には若干の相違’があるようである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日召禾031．2．291受f寸）
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Summary
　　　In　order　to　study　the　cardiac　action　of　convallatoxin，　a　definite　quantity　of　convalla－
toxin　wa＄　injected　intravenously　and　the　resulting　elc’trocardiogram　was　traced　at　’five
minute　intervals　until　the　heart　was　brought　to　a　stands’till．
　　　Electrocardiographic　changes　which　commenced　to　appear　when　approximately　10－20
e／o　LD　were　administered，　imcreased　in　intensity　with　the　increase　of　doses　of　convalla－
toxin．　Typical　changes　in　’ECG　were，　a　prolongation　of　PQ　intervals　and　a　depression
of　T　waves　as　well　as　a　downward　displacement　of　ST　segment．　RR　intervals　were
prolonged　and　QT　constant　decreased　in　a　slight　degree．　After　more　than　600／b　LD　were
injected，．　the　rate　of　increase　of　PQ　intervals　reached　its　maximum　and　an　atrioventri－
cular　block　followed．　T　waves　disappeared　completely　at　40－600／o　LD　and　in　some　cases
appeared　as　biphasic．
　　　These　changes　in　ECG　do　not　differ　from　changes　caused　by　digitoxin．
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